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A 31-year-old man visited another hospital with a chief complaint of a solid mass in the left scrotum.
The diagnosis was a skin cancer of the scrotum, and he was referred to our hospital. We performed surgical
resection of the mass, left testis, and bilateral superfical inguinal nodes. Histopathological findings revealed
leiomyosarcoma of the scrotum. He is free of disease at 16 months after the operation.
(Hinyokika Kiyo 58 : 117-120, 2012)











現病歴 : 2009年 1月頃より左陰嚢部に腫瘤を自覚し
ていた．その後，徐々に増大するため同年 9月に近医
を受診し，皮膚生検にて squamous cell carcinoma を疑
われた．同月，陰嚢皮膚腫瘍として精査加療目的で当
科に紹介となった．









Fig. 1. The tumor was irregular shaped, asymmet-




血液生化学検査 : WBC 6,530/μl，RBC 4.83万/μl，
Hb 14.8 g/dl，PLT 30万/μl．生化学 ; Na 141 mEq/l，
K 4.5 mEq/l，Cl 104 mEq/l，BUN 14 mg/dl，Cr 0.78
mg/dl，GOT 37 IU/l，GPT 69 IU/l，LDH 160 IU/l，
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Fig. 2. CT revealed the tumor of the left scrotum.
画像診断 : 造影 CT 検査では左陰嚢の皮膚直下から





















Fig. 3. Histological findings showed pleomorphic
spindle cells with blunt-ended nuclei (HE,
×200).

























myosarcoma・epidermoid cyst・cyst of tunica testis・ade-
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Table 1. Twenty-five cases of leiomyosarcoma of the scrotum reported in Japan
No. Reportyear Old Chief complaint Site Sizu (cm) Therapy Metastasis
Period
(month) Prognosis
1 1978 48 無痛性腫瘤 L 11×8×4 腫瘤摘出 − 24M 生存
2 1980 58 無痛性腫瘤＋穿孔 L 4×3.5×3 腫瘍摘出＋精巣摘除 − 10M 生存
3 1986 60 無痛性腫瘤 R 手拳大 外陰全摘＋化療 ＋ 6M 癌死
4 1986 47 無痛性腫瘤 R 6×3×2 腫瘍摘出＋精巣摘除 − 5M 生存
5 1989 63 無痛性腫瘤 L 7×6×4 腫瘍摘出＋精巣摘除＋化療 − 11M 生存
6 1989 0.3 陰嚢腫大 R 6×4×4 精巣摘除 − 9M 生存
7 1992 61 無痛性腫瘤 R 不明 腫瘍摘出＋化療 ＋ 21M 癌死
8 1992 60 無痛性腫瘤 R 3×2.5×2.5 腫瘍摘出＋精巣摘除＋LN 部済 − 13M 生存
9 1995 40 有痛性腫瘤 L 3.2×3 腫瘍摘出 − 4M 生存
10 1996 16 無痛性腫瘤 R 13×9×10 精巣摘除 − 不明 生存
11 1996 44 無痛性腫瘤 L 3.2×3×2.9 腫瘍摘出 − 36M 生存
12 1998 57 無痛性腫瘤 L 不明 陰嚢摘出 ＋ 13M 癌死
13 1998 27 有痛性腫瘤 L 鶏卵大 腫瘍摘出 不明 不明 不明
14 1999 79 無痛性腫瘤 L 4×3.5×3.2 腫瘍摘出 − 2M 生存
15 1999 47 有痛性腫瘤 L 4.5×3×3 腫瘍摘出＋精巣摘除 − 24M 生存
16 2000 68 無痛性腫瘤 R 6×5.5×5.5 精巣摘除 − 12M 不明
17 2000 27 有痛性腫瘤 L 7×6×3.5 腫瘍摘出 − 41M 生存
18 2001 58 陰嚢腫大 L 手拳大 精巣摘除 不明 不明 不明
19 2001 65 無痛性腫瘤 L 母指頭大 腫瘍摘出＋精巣摘除 − 3M 生存
20 2001 68 陰嚢腫大 R 5×4×3 精巣摘除 − 6M 生存
21 2006 59 無痛性腫瘤 R 6×4.5×4 腫瘍摘出＋術後化療 − 20M 肺転移
22 2006 39 無痛性腫瘤 L 6×5×4 腫瘍摘除 − 5M 生存
23 2008 60 無痛性腫瘤 中央 2.5×1.3×2.2 腫瘍摘出 − 60M 生存
24 2009 68 無痛性腫瘤 L 2.2 腫瘍適出 − 9M 生存















ては，平滑筋肉腫では一般的に CYVADIC 療法 (cy-
clophosphamide， vincristine， adriamicin， dacarbazine)



































1) 古屋光太郎，網野勝久 : 悪性軟部腫瘍の分類とそ
の治療成績．癌と化療 6 : 513-521，1979
2) Salvadori B, Cusumano F, Delledonne V, et al. : Sur-
gical treatment of 43 retroperitoneal sarcomas. Eur J
Surg Oncol 12 : 29-33, 1986
3) 吉川慎一，鮫島 剛，野田賢治郎，ほか : 肺転移
巣に新規抗癌剤のよる化学療法が有効であった陰
嚢平滑筋肉腫の 1 例．泌尿紀要 52 : 737-740，
2006
4) 菅谷 久，丸山 浩，大塚藤男，ほか : 陰嚢平滑
筋肉腫の 1例．臨皮 60 : 1055-1057，2006
5) 尾畑紘史，作間俊治 : 陰嚢平滑筋肉腫の 1例．西
日泌尿 70 : 503-505，2008
6) 石田 勝，塚本拓司，長倉和彦 : 短期間に増大傾
向を認めた陰嚢平滑筋肉腫．臨泌 63 : 267-269，
2009
7) Lowsley OS and Kiriwin TJ : Anatomy of the scrotum.
Clinical Urology edited by Lowsley OS and Kiriwin TJ
3rd ed, pp 174, The Williams and Wilkins Company,
Baltimore, 1956
8) Tomobe M, Miyanaga N and Akaza H : Intrascrotal
tumors ; a clinicopathologic study of 15 cases. Jpn J
Urol 91/9 : 618-622, 2000
9) Rosenberg SA and Glastine E : The management of
local and regional soft-tissue sarcoma. Cancer Prin-
ciples and Practice of Oncology edited by DeVita V,
Hellerman S and Rosenberg S, pp 697-706, Lippin-
cott Co, Philadelphia, 1985
10) Yap BS, Baker LH, Sinkovics JG, et al. : Cyclo-
phosphamide, vincristine, adriamycin, and DTIC
(CYVADIC) combination chemotherapy for the treat-
ment of advanced sarcomas. Cancer Treat Rep 64 :
93-98, 1980
11) Leu KM, Ostruzka LJ, Shewach D, et al. : Laboratory
and clinical evidence of synergistic cytotoxicity of
sequential treatment with gemcitabine followed by
docetaxel in the treatment of sarcoma. J Clin Oncol
22 : 1706-1712, 2004
(Accepted on October 25, 2011)
Received on July 21, 2011
泌尿紀要 58巻 2号 2012年120
